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Fluorescence Histochemical Studies on the Monoamine-
containing Neurons and Their Pathways in the Brain 
Stem of the Java Monkey (Macaca Irus) 
一一StereotaxicDemonstration of the Localization－一
YuHzo FuJrTA 
The Department of Neurosurgery, Faculty of Medicine, Kyoto University 
(Director : Prof. Dr. HAJIME HANOA) 
Distribution and cytological characteristics of the catecholamine-and indoleamine 
containing cell bodies and their fiber pathways in the brain stem of the Macaca Irus 
(lrus) were studied using the fluorescence histochemical technique of Falck-Hillarp 
and findings were compared to those previously reported in the rat, cat, dog, mon-
keys and human fetus brain. 
Four groups of norepinephrine-containing neurons were detected, two of which 
included epinephrine-containing neurons, located ventrolaterally and dorsomedially 
m the medulla oblongata and caudal pons, probably corresponding to those in the rat. 
The other two groups were located in the locus coeruleus and subcoeruleus. Two 
groups of dopamine containing neurons were also found in ventrolateral and ventro・
medial region of the rostral pons and tegmentum. These neurons corresponded to 
those of the substantia nigra pars compacta, nucleus (N.) paranigralis, N. parabrac-
hialis pigmentosus, N. linealis rostralis and intermedius, N. tegmentalis ventralis of 
Tsai, and that in reticular formation of the rostral pons and tegmentum. These 
catecholamine-containing neurons were found to be fundamentally similar to those 
Key words . Fluorescence histochemistry, Monoamine-containing neurons, Monoamine-containing fiber 
pathway, Stereotaxic atlas, Java monkey (Macaca Irus) brain stem. 
Present address : Department of Neurosurgery, Nagasaki University, School of Medicine. Nagasaki 
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described for the rat A-groups except AJ, squirrel monkey B (Hubbard et al.) and 
C (Felten et al.) groups, macaca, speciosa except Meg, and human fetus A-groups. 
Nine groups of indoleamine-ontaining neurons were identified and were located 
predominantly in the midline raphe region of the bram stem as defined nuclei, i.e. 
N. raphe pallidus, N. raphe obscurus, N. raphe magnus, N. raphe dorsalis, N. supra・ 
trochlearis, N. annularis (Shantha et al.), N. linealis and N. centralis superior. The 
minority of cells of some groups extended laterally and intermingled with cells of 
the reticular formation such as N. reticularis parvocellularis, N. reticularis magno・
cellularis, N. reticularis paramedianus, and N. reticularis pontis. These fluorescence 
histochemical findings were also fundamentally similar to those in the rat except cells 
in the N. linealis intermedius, in cats except cells in the N. ruber (Pin et al.), squirrel 
monkey, and human fetus except cells located ventrolaterally in the tegmentum. 
The monoamine-containing fiber pathways could be referred to major six bundles 
in the lrus as described in the rat. Four bundles composed of catecholamine-containing 
fibers : One immediately under the brain surface of ventrolateral medulla oblongata 
and caudal pons composed of both amines and appeared to send descending fibers to 
the spinal cord. Two fiber bundles corresponding to the ventral and dorsal bundle 
of the rat, dog, macaca speciosa, and human fetus were found in the brain stem of 
the Irus. These bundles were fused at just caudal levels of the decussatio brachii 
conjunctivi and were located and ran dorsolateral to the fasciculus longitudinalis 
medialis, and ventrolateral to the grisea centralis. Origin of the fiber pathway 
projecting from dopamine-containing cells in the substantia nigra was the last one 
observed without special pretreatment. Two indoleamine-containing fiber pathways, 
although only origins were identified, were observed in the Irus treated with nialamide. 
A fiber pathway running in the dorsoventral direction in the midline of the caudal 
raphe nuclei such as N. raphe obscurus, N. raphe pallidus, and N. raphe magnus 
may correspond to the origin of the descending indoleamine-containing fibers described 
in the rat. Dorsoventrally running fibers from the more rostrally located raphe 
nuclei than the raphe nuclei sending the descending fibers may correspond to the 
ascending fibers of the rat. 
Finally the results obtained concerning the location of the monoamine-containing 
cel bodies and their pathways were presented in stereotaxic form according to the 
atlas by Shantha et al. 
はじめに
中枢神経の catecholamine(CA), indoleamine (I 
A), acethylcholine, histamineなどの生体ア ミンは

























霊長類については1972年 Battista12＞らにより Maca ca 




その後squirrelmonkey (saimiri sciureus) (Hubbard 
ら’7332)64＞，’7460），’7566>,Feltenら’7438＞）恥faca ca 
Irus (Java monkey〕（著者ら’74)40,Macaca spesiosa 
(Garverら’7547），’7647）刷， Sladek ら〕106）の報告が
なされたが著者ら， Garver らの報告は brainstem 
のCA含有細胞の局在および線維走行についてのみの
報告で， IAニューロンについては報告していない．









caca lrus (Java monkey) (Irusと略す〕を用い CA
のみならず IAを含めて系統的に研究した．
実験材料および方法












Xylene Entellane (1 : 1）混合液ICて封入し，後光
顕微鏡で観察した．各50μ IC 1枚の切片は Toluidine
blueと Luxalfast blue kよる重染色を行い，非鐙
光細胞および線維と後光細胞および後光線維と対比し
た．一方， 3.6 kg, Irusを関頭後，全脳を摘出し，





一次フィノレター ： BG12，二次フィノレター ： Zeiss'47’， 
‘50’）を用いた写真撮影はKodakTri X (50～60秒〉，
フジカラー ASA100 (120～150秒〉，および Kodak
エクタクローム ASA160 (90～120秒）を使用した．
観察し得た鐙光組織所見は Shantha,TR116＞らの
astereotaxic atlas of the Java monkey brainを基に
して， MAーユーロンの脳定位図譜を作製した．
結果の記載は便宣上，脳を延髄（1），橋（2），中脳（3)1ζ
分け， CA鐙光組織を A群， IAを IA群とし，さ
らに CA鐙光細胞が主として存在する部位を背，腹
あるいは内， 外側lζ分け，それぞれ a,b, cで分類し




橋部背外側群（A-2-a) (Fig. 1, 2, 12-a, b) 
ζの群の尾側端は p1. 0，第4脳室の最外側壁をな
す上衣細胞直下lζ数個の CA細胞としてみられた
(P 1. 0, L 2. 5,D -2. 5）.吻側端は約 A3. 0,Brae-
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Fig. 1. Stereotaxic demonstration of norepinephrine
 (NE)-containing neurons and ventra bundle 
in the transverse sections of medulla oblongata and 
pons. The closely packed cells located 
~~；：~~~~~~＇：コ；e：~~~rム
Fig. 2. Fluorescene microphotograph of the locus c
oeruleus of the Java monkey brain, Cl ransverse 
section at the level of A 1. O). Numerous strongly g
reenish fluorescent cels are seen medial 
to the tractus mesencephalicus u. Trigemini〔TMV)and
 the Brachium conjuctivum. There 
are two arrangements of cells and cell types : dorsa
lly located cells of the locus coeruleus 
are closely packed and composed of relatively small
-sized, round or oval cells surrounded by 
fine varicosed fibers. Ventrolateral part of the locus
 coeruleus cells are composed of strongly 
fluorescent, medium-sized, bipolar or multipolar spind
le shaped cels (arrows). (Magnification 
×50) 
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されたのは（Fig.2〕 A1. 0から A2.0の間（A1. 0 
～2. 0, L 3.0～.t.0, D O～3〕で乙の部では細胞は




し， A3.0 C約〉 では， BCの内側と FLMの外側と
の聞に，また BCの背外倒ljlζ接近して数個の細胞が
みられるのみであった．

















ζの細胞群は Locuscoeruleus (LC) IC一致して
し、fこ．






よび Nucleus1i. facialis (NF）の背外側と Nucleus




































中脳被蓋被腹外側群 （A-3-a)(Fig. 3,6, 12-b) 
尾側端は A6. 0 Lemniscus medialis (LM）の線
維束の外側と Peduncluscerebri (PCR）の線維束の
内側とに挟まれた部位！C，外背仮｜］から内腹側lζ並んだ
数個の細胞としてみられた． 吻側端は A1. 5, PCR 





背側の Corpusgeniculatum mediale (GM）の腹側
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Fig. 3. Stereotaxic presentation of dopamine-contaning cells and CA containing fiber bundles. The 
cells are divided two groups : A group located in the ventrolateral region of the tegmentum 
correspond the cels of the substantia nigra pars compacta and the other ventromedialy 
located group involves the cels of the N. paranigralis located just medial to the SNC in the 
most ventral region of the tegmentum〔A8. 0 9. 5), N. parabrachialis which lies ventromedial 
to the N. ruber (NR〕andextends from the rostral portion of the decussatio brachii 
conjunctivi (DBC〕tothe level slightly rostral to the candal pole of the NR., N. linealis 
rostralis located in the most medial-cells between the fibers of the third cranial nerve, and 
N. tegmentalis ventralis of Tsai located most rostral to the medial tegmental group at the 
level of A 10. 0.
(RTP）の背側まで拡がっていた. A7.0では腹側端
がさらに腹内側へと拡がって，LMの腹内側と Decu-
ssatio brachii conjunctivi (DBC）および Nucleus
interpeduncularis (IP）の外側IC接近してのられ，
ζの部位で Aふbの細胞群と混在していた.AB.O 
と9.5の闘で最も著明な集団を作り（Lat.2. 0 6. 0, D. 
+5.0～＋l) LMの外側lζ沿って帯状をなし．一部
の細胞は Substantianigra pars difusa (Sl¥i'D）の
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中lζ入り込んでいた．さらに吻側lζ進むと Tractus













は強〈染色された． ζの細胞群は Substantianigra 
pars compacta (SNC）と一致していた．
中脳彼蓋腹内側群 （A3-b) (Fig. 3, 7, 12-b) 
ζの群の尾側端は A 5. 5, Tractus tectopontinus 
(TTP〕内側， Brachumconjunctivum (BC〕の外倶lj
IC数個の散在する細胞として観察され，吻側端はほ Y






NRの外側の Formatioreticularis tegmenti mese-
ncephali (FRTM〕lζ拡がっていた．しかし NRの
レベルより背側にはζ の群の細胞を認めなかった．
DBCが消失し N IIがみられる レベルではこの群
の細胞は NII線維束の間にも多数みられるように
なった（Fig.7J. A-3・bが最もよく発達してみられ








型もほ Y同じであった ーツスノレ染色の所見も A・3-a
群と同級であった．
延髄腹外側群（A3 a) (Fig. 4, 12・a)
尾側端は Decussatiopyramidum (DPy〕の中間
(Iま＞，：P7. 0〕Nucleustractus spinalis 11. trigemini 
(NSV）の腹側， Tractusspinocerebellaris (TSC）の
内側に， 2～3ケの細胞としてみられた（P7. 0, Lateral 
3. 5, Depth 12. 0）.吻側端は Nucleus11. facialis 
(NF）の中間部， Nucleus olivaris inferior ( OI）の
背外側， Tractusspinocerebellaris posterior (SCP) 




hypoglossus (N XI）が OIを貫いている P4.0の
レベルではRLの中の内および腹内側部lともみられ，
また Nucleusreticularis parvocellularis (FRS）の腹
側部の Nucleusambiguus (AB）の腹内側へと背内側
lζ向って拡がっていた． ζの群はこのレベノレ前後で辰
も発達していた.P3. 0から P2.0の聞は CA鐙光細
胞の数も腹内側への拡がりも減少するが，さらに吻側
p 1. 0から再び後光細胞が増加し， Tractusspinothal-
amicus (TST）の内腹側と発達した Inferiorolive 














延髄背内恨lj群（A-1-bJ (Fig. 12-a) 
ζの群の細胞は P6. 0, DPyの吻側端のレベ、ルを尾
側端として， Nucleusn. hypoglossi (NH〕の背外側
IC, Nucleus dorsalis n. vagi (DV）の内側および内
腹側に接して2～3ケの細胞が出現した．より吻側では
DVの腹側および DVと Nucleustract us solitarii 
の内側にも1～2ケの後光細胞がみられた．との群の吻
側端は NTSが消失する p3. 5と3.0の聞のレベルに

















reticularis myelencephali (FRM）の中IC Bundle 
（神経線維束あるいは路）を形成し，との路はラット
の Ventralbundle (VB) IC相当していると恩われた．
P6.0のレベルでは Nucleusambiguus (AB）の内背
側， Nucleustractus spinalis n. trigemini (NSV) 
の内側で， Nucleusn. hypoglossi (NH〕の外側の
FRMの中にみられた．橋部のp2.0のレベルでは AB
の背内側， NSVの内側の Nucleusreticularis parv・ 
ocellularis CFRS), AP. 0. 0では Neucleusvestibularis 
inferior (VI)の腹内側の FRSlζ位置し， A0.5と
A 1.0の間のレベJレでは，横断する第 VII脳神経線
維の腹内側の FRSを通り， A1. 5では Nucleus
vestibularis lateralis (VL〕の腹内側， NSVの内側
lζ位置していた. A2.5のレベルでは Nucleusmote・ 





longitudinalis medialis (FLM）の背外側で， GClζ近
接する Formatioreticularis tegmenti mesencephali 
(FRTM）の内腹側部に位置していた.Nucleus ruber 
(NR）の尾側端のみられる A6.5のレベルでは NR
の背側lζ簸する FRTMの内腹側を走り， AB.0 
Tractus retroflex (Meynert) (TRM）のみられるレ
ベルから外側へと一部が分綾し，乙の分枝は Area




























ALOのレベルから Nucleusn. facialis (NF）の
腹側で， Nucleusolivaris inferior (10〕の吻側端の
背外側の脳表直下にみられ，尾側lζ行くにつれて明ら
かな密集した線維束がみられた（Fig5）.ζの路は
APO.Oでは IOとTractusspinocerebellaris post・ 

















Fig. 4. A microscopic photogram of the area of intermingled monoamine-containing cells (CA and 
IA) dorsolateral to the N. oliveris inferioris. Note the strong greenish or yellowish fluore-
scence. (Magnification：× 128) 
Fig. 5. A fiber bundle composed of CA and IA containing fibers closely located ventro-laterally 
to the cells shown in Fig.4. This bundle runs rostro-caudally immediately under the brain 
surface. （× 50) 
Fig. 6. View of the DA containing cells located in the lateral part of the Substantia nigra (SN) 
。fthe untreated monkey. （× 50) 
Fig. 7. DA containing neurons located ventro-medially to the oculomotor nerve bundles and among 
these bundles at the level of A 8. 5 (Java monkey brain atlas by Shantha et al.). These 
cells were assumed to belong to the Nucleus parabrachialis. （× 50) 
Fig. 8. View of the photomicrography of the cells located between bilateral Fasciculus longitudin-
alis medialis (FLM¥ arranged as paired columns and which correspond with the Nucleus 
raphe dorsalis. （× 50〕
Fig. 9. High power view of serotonin-containing cells in the FLM, these cells and their processes 
surround the fiber bundles of FLM as in a golden ring. （× 128〕
Fig. 10. View of the cells of the Nucleus raphe magnus associated with numerous fluorescent 
fibers and terminals. Some are spread out laterally and fibers from the cels travel ventro・
laterally. （× 50) 

























salis n. vagi (DV）の外側と腹外側，Nucleustractus 
solitari (NTS）の内側および腹内側にあって，両核
lζ挟まれた形となっている.Squirrel船舶では Nu-





















































て，視床下部の Nucleussupraopticus, paraventric・ 




















(M4・6・5・1,sc, dr) 47>, Squirrel (C4・6・5・7〕38)40)64)'













ラットでは A• と A6 細胞が連続していないので区
別して記載されているが29ヘのちにA•細胞は As 細胞
が尾側lζ拡がったもので， A5細胞が LCの主部であ





いるが， ラッ ト， SquirreJ38l64ヘ ヒト胎児ではとのよ
うな拡がりはみられない知ioi Irus IC於ても A.lζ 
相当する細胞は第4脳室の外側壁の上衣細胞直下にみ
られるのみである．
Irus, Squirrel, Speciosaで （A-2-a〕群，（A-2-b〕
群について比較すると，Tractusmesencephalicus n, 
trigemini (TMV〕が Brachiumconjunctivum (BC) 
より背側IC位置する LCの吻側部では，Irusでは C



















が， M6は Nucleusreticularis pontis centralis oralis 
の内背側lとあり， Mscよりも小型の細胞であるとい




が，その 1つである，Nucleusn. facialis (NF）の




































中の CA細胞と LCの主部の背外側で， BCの腹内
側の Nucleusparabrachialis medialis (PBM）およ
び BCの背外側の Nucleusparabrachialis lateralis 
〔PBL）の中の CA細胞とは， LCの主部とは異なっ
て， axonを異なった領峻Ir送っており，異なった群






る.Irus lζ於ても PBM,PBL iζは少数の細胞がみ



















にあるもの， b）ほ Y正確に折半されるもの， c）半分
よりや』多く網様質ICあるもの，第3型：大部分が網
様質にあるものである． ζの分類ではラッ ト， Spe-
ciosaが第1型で， Irusは乙の裂に属する． Squirrel 




















集して GCの中に存在する CA細胞（A5相当〉 は
Nucleus loci coeruli107l lζホ目当し， Nucleus loci 
coeruliの腹側、腹外側に接して，網様質にみられる
もの（A6および A1相当〉は Riley101Jの Atlasの
Nucleus nubilis lこ相当していると恩われる． Irus, 
Speciosa, Squirrel, ヒト胎児， ネコ， イヌlとみられ
るラ．ット A，細胞に相当するものは， Riley による
と Nucleusloci coeruliと連続し， との核の尾側部
の背側で，第4脳室の外側壁lζ位置するものとしてい
ることから Nucleuspigmentosus tegmento cerebe-
Haris lζ相当している． Nucleus loci coeruliの吻側
で背側の GCK位置するものは Riley10引によると
Nucleus accessorius loci coeruliであると述べてい
る（pp.635〕が， Irusでは“Nuclearcollection', 
(Riley）としての鐙光細胞がない．ただ少数の CA
細胞が観察され， Specio日刊では， とくに Mdrと
分類しているのがζれに相当していると恩われる．
Nucleus pigmentosus tegmento-pontinus (Nucleus 
pigmentosus dissipaltus tegmento・pontinus）はRil巴y




ら lrusの CA企有細胞の（A-2・b）中 As相当細胞





るのは Obersteiner95lの云う substantiaferruginea 
ventralisの一郎と恩われると述べている93)10) ζの
部位は Irusでは LCの吻側部で， Chu26＞らがネコlζ
特徴的であると述べた重量光細胞に相当すると思われ

























lζ比較的疎な CA細胞集団があり， ζれが LCiζ相
当し， との LCの腹側で， BCの腹側から Tractus











la nineから tyrosine,tyrosineから一方は tyrosine
hydroxy lose、〔TH）により dopaへ，一方は melanin
へと合成されている.dopaから L-aromaticamino 
acid decarboxylase (Dopa-d,ecarboxylase) Iζより
dopamine (DA）へ， dopamineから dopamine-i9・
hydroxylase (DBH) Iとより Norepinephrine (NE) 
さらに phenylethanolamine-N-methyltransferase (P 
NMT）.により epinephrine(E）へと合成される．





























2)85-6)9)-4)98) 106) 12) 118-9) 132）と下行性の走行4)21)23):0-1)42)
15)82）師］がある他に小脳抑制。7)104），橋部脳神経26)42)84)
IWの諸核lζも線維を出していると云われる．
Ir usの LC主部（灰白質中の Nucl. loci coerulei 
相当のもの）からは腹外側，一部は背外側と内側IC線


































































と接す部分を除き， Shanthaらの SubstantiaNigra 
(SN) （黒質〉の Parscompacta (SNC〕の内の細胞
















いずれも SNC の中lζ存在する．イヌ117）では DA細
胞群を Substantianigra, Ventromedial tegmentum, 
Nucleus linearisと Mesencephalicreticular forma-
tionとに分け Parscompacta lζ密集し， Parsret1-
cu la ta lζごく 少数の細胞がみられ， DBCの尾側端の
Lemniscus medialis (LM）の周辺から Nucleus
ruber (NR）の吻側端まで拡がるものを Substantia

























ととから Nucleusparabrachialis pigmentosus IC相
当すると恩われる．又， ζ の群の吻側の背側は NR
の腹側，腹外側lζ至り， Nerves oculomotorius (N 
III）の根線維の聞に分布する． さらに ζの細胞の腹
側部の NSCの内側で中型，紡錘形あるいは三角形の
細胞であるところの Nucleusparanigralis (Taber) 




Nucleus tegmentalis ventralis of Tsaiとしている
が， Irusでは paranigralisとの明らかな区別がつか































では An細胞は Substantiagrisea periventricularis 
中lζ主として存在し Nucleushypothalamicus poste-










として証明され， DAから出た軸索は Prerubralarea 
で束となり， Medialforebrain bundle (MFB, 内側
前脳束〉の背側部を上行し，ほとんどの線維は外側視
床下部で外側lζ走って Subthalamus,Zona incerta, 




pathway132＇があり， とれは Nucleusaccumbens, 





acid法13)19）でラ γ トでも明瞭に ζの線維を実証して
いる．
1786年Vicqcl' Azyr133＞によって SubstantiaNigra 
の記載がなされて以来， SNからの線維の分析












Hornykiewicz61'62＇がノ fー キンソン病患者脳の DAが
著明l乙減少しているζとを見出し， ζれが黒質一線状
体 DA系の変性によるもので， DAによる線状体の


















Fig. 11・a. Montage of the midline raphe region in 
the pons (at the level of rostral part of 
the fourth ventricle). In this view, sero-
tonin containing cels are located in the 
gray matter ventral to the fourth vent-
ricle, immediately medial, dorsal, and 
ventral to the FLM and in the FLM. In 
the rat and Macaca speciosa, the cells 
located in the gray matter are classified 
as Bs group (S5 in M. speciosa) and 
cells medial to the FL '.¥1 are classified 
as B6 (:36) group. In the Macaca irus, 
however, cels corresponding to both 
groups are assumed to be belong to the 
caudal part of the Nucleus raphe dorsalis 
(Taber, Tsuru) as one group. 
Fig. 11-b. View of high power photomicrography 
of the surrounding area of the FLM, 
and FLM itself. Although the cells in 
the FLM are slightly larger than those 
medial and dorsal to the FLM, both are 
continuously located and have the same 
intensity of fluorescence. 
11-b 
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I : lrusの CA細胞は延髄では腹外側と背外側に
それぞれ群としてみられた． とれ らの細胞群はラッ
トAi.，群lζ相当するととを述べ， Squirrelmonkey 
(Squirrel). Macaca speciosa (Speciosa〕などのサル
にみられる延髄 CAの含有細胞との比較検討を行っ
た．









IV-a : lrusの中脳被蓋部では腹内側，腹外側に C
A細胞が観察された．
IV-b：乙の細胞群は SubstantiaNigra pars com・ 
pacta, Nucleus paranigralis, Nucleus parabrachialis 













(Fig. 4, 8, 9, 10, 11-a, b, 12-a, b) 







ifi尾側端の細胞群は Nucleusraphe obscurus (Ro〕
IC一致し，この群の尾側端は P6.0の Decussatio
pyramidum (DPy〕の線維の閣で， tractustectospi ・ 
nalis (TTS）＝の内側に沿って，左右対称な2列の細胞
としてみられ，吻側IC進むにつれて背側へと拡がり，
P4.0では Decussatioleminisci medialis (OLM）の



















胞群で， Nucleusraphe pallidus (Rpa）に相当して












る Nucleusraphe magnus (Rm）あるいは raphe
pontis〔Rp〕の細胞群と接していた.Rpaの吻側端
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細胞とは大きさがより小さい細胞であることから区別
ができた．
P2. 0の少し尾仮帥、ら Roの腹側， Rpaの背側lζ接
して， Roおよび Rpaの細胞より大型の IA細胞が
みられた〔Fig.10). との群の吻側端は A3. 5であっ
た．乙の細胞群は Nucleusraphe magnusあるいは
Nucleus raphe pontis k相当し，細胞は正中線lζ平
行な列を作らず，また外側へと拡がり TTSの中，
Nucleus reticularis magnocelularis (FRG〕の細胞と
入りり混り，との群の尾側の腹側の細胞は NOIの背












8），その吻側端は A4. 5, Striae acusticae dorsalis 
の線維の中lζ終っていた （Fig.11-a）.この細胞群は
Shanthaらの lrusatlas によれば Nucleusdorsalis 
raphe (DR）の吻側部lζ相当し，吻側端の背側は
Nucleus annularis (AN) Iζ接し，腹側は l¥ucleus











A 1. 5のレベルから DRの背側lζ，A3.5から吻
側では ANの背側lζ接 し，尾側では第4脳室下lζ，
吻側部では中脳水道（AquaeductusSylvii, AS）を
取り閤む Substantiagrisea centralis (GC）の腹側
部IC大きな細胞集団が観察された（Fig.11-a）.との
細胞群の吻側端は第3脳神経核群の尾側端IC接してい
た（A5.0）. 尾側部は Nucleusdorsalis tegmenti 
(Gudden) (DG入吻側部は Nucleussupratrochle-









Formatio reticularis pontis (FRP〕の細胞に入り混
り，吻側端は A6.5のレベルで， Decussatiobrachii 
conjunctivi (DBC〕の線維の中IC終る細胞群は Nu-










A 3. 5より吻側iζ，DGおよび NSTTの腹側IC,
尾側では DRの背側lζ接し，吻側では NCSIと接しな

















所見は，ネコ12）， ヒト101)の Nucleusraphe obscurus 






spinalis (TTS）にはさまれ，腹側が Nucleusraphe 
pallidus (Rpa) IC:境された部分で， extraraphalisは
intraraphalisの最吻仮ijの背側部で， FLMの背外側lζ
沿って翼状lζ拡がったものとされている.Irusでは
P5. 0～p 1.0の聞で intraraphalisiζ相当する鐙光細
胞と， P2.0～1. 0の聞に， FLMの背面lζ接して外側
IC拡がる extraraphalislζ相当する後光細胞がみられ
る. extraraphalisの吻側端は第4脳室底と FLMの










Roの腹側にみられ，両側 Pyramidaltra:t (PY) 





の核の背側lζ接して Nucleusraphe magnus (Rm) 
がみられるが，ζの レベルでは Rpaと Rmが接す
る部から PYの背側および Nervushypoglossusの線




































ず，成人脳の Rpa,Nucleus gigantocellularis, parag-
igantocellularis lateralis k相当していると述べられ
ている．

























と Nucleusn. abducens (N VI）の背側ICB4細胞
があり29¥SquirreJ3BJ66Jではとれに相当する細胞がな




たものとしている． さらにラ γ ト29!, Squirrel祖国引で
は Nucleusraphe pontis (Rp) IC相当する核lζIA
細胞があってBsあるいはSsと分類している.lrusで
はラット B4,s. 6 re相当する位置に IA細胞を認める
が，個々に群として分類する ζ とが，後lζ述べる




載し p3. 0以下には Raphe核の記載がない．
Irusの A.P0. 0のレベルから両側 FLMの間， F
LMの中lζIA細胞が見え，吻側lζ進むにつれて，
背側の Griseacentralis (GC）中lζ，また腹側lζ拡が
って， IA細胞群が最もよく観察される.Nucleus n. 













（ネコ）12）の Nucleusraphe dorsalis 〔DR）の記載に
一致し，より吻側で背側の GCの中lとあるものを含
め， さらに尾側は Nucleusdorsalis tegmenti (DG) 
〔Gudden）の尾側端よりも少し尾側カ3ら Nucleusn. 
oculomotorius (N III）の尾仮ljまで拡がるものとして
いる． そしてζの DRと FLMの間にある細胞は細
い柱をなす細胞配列であるのが特徴で，腹側は Nuc-




る123！＿一方 Shant haらの Atrasでは DRは， P3.0
のレベルから正中で NIOより背側部にあるものを
DRとして， A3.5のレベルから DRは ANの腹側
に位置し， DECの尾側端までを指し，DRの吻側は
NCS K接している. ANは， A3.5から両側 FLM
lζ挟まれた領域を指し， DECの背側lζ接し， N III 
complexの出現とともに， ζの complexとDBCの
間lこ，さらには Decussatiodorsalis tegmenti (DDT) 
の出現するレベルでは， DDTとDBCの間にある
DECの吻側端の消失とともに ANは消失する．
Shanthaらの ANは Taberの DRの指す領域lζ含








aquaeductus (Obersteiner 1901), Nucl. supratroch-
learis substantia grisea (Jacobson 1909), Nucl. 
dorsal raphe tegmenti (WinklerおよびPotter1911), 
Nucl. rapheos postererior (intrafascicularis), Nucl. 
subfascicularis, Nucl. intercommissuralis Wernekinki 
およびNucl.Bottiger-Westphali〔Frank1920), Nucl. 
medialis anuli aquaeductus, Nucl. lateralis anuli 
aquaeductusおよび Nucl.angustus (Ziehen 1922), 
Nucl. dorsal raphesおよび Nucl.angustus (Castaldi 
1923), Nucl. dorsalis raphes, Nucl. lateralis aquae-
ductusおよび Nucl.dorsalis tegmenti (Marbury 
1927), Nucl. sympatheticus trochlearis (Bodechtel 
および Gagel1930〕， Fontanenkernおよび Nucl.
dorso-lateralis (Sheshan 1933), Nucl. medianusお
よび Nucl.lateralis〔Spatz),Vegetativer Trochlear-
iskern (Stern 1936）等全て DRあるいはその一部で
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Shanthaの AtlasA 1. 5から吻側の第4脳室の腹側
の灰白質を Nucleus medialis anuli aquaeducti 
(NMA），中脳水道を取り囲む正中腹側部の灰白質を
DGとし， N IVのレベルではとの部分を Nucleus
supratrochlearis (NSTT）としている． 主主留の意見
lζ従えば， Shanthaの Atlasの NMA,DG, NSTT 
さらに吻側の N III complexまでの閣の灰白質にみ
られる鐙光細胞は DRIC含まれ，そして AN,DRも
DR lζ含まれる.Taber122llζ従えば Shanthaらの
Atlasの NMA,DG, NSTT, AN, DRが DRのf旨
す領域lζ含まれる.Shanthaらの AtlasA 2. 5～3.5 
















部をラット B1,Squirrel S1, B1の如く，特別に分類
している．腹側にみ られる IA細胞はラッ トでは，
Bs，，細胞に分類され， Squirrelでは Ss・9Bs, 9とさ
れている.B6, S6が Nucleusraphe pontis (Rpo) 
lζ，Bsは Nucleusmedianus raphe IC, Squirrelの
Bs Ssが NCSlζ一致し， Bg,S9は Bs,Ssの腹外側
にみられ， との細胞は NCSの吻側から Leminiscus
medialis (LM）の背側，Formatioreticularis pontis 
caudalisおよび oralisの腹側lζ水平な帯状をなした
ものとしている．ラ ットでは B1,s, 9の3群が IA鐙
光の強さが他の IA細胞より強く，鐙光が紫外線照
射lζても消え難い（Photodecompositionlζ対する抵














外の IAを含む可能性があるが， PCPA投与後 Try・
ptophan処置を行っていないので明らかでない．さら
に最近では microspectrophotofluorimetricな方法で
B1, s, 9の細胞の殆どは 5-HTを含むと述べられてい
る72).























走っている． ラットでは DR,CNSの IA細胞か





















hypothalamus lζ も中等度にみられ42;, 5HTの微
量定霊法102)＇とより，また Nucleussupraopticus, 
l¥ucleus arcuatus, l'¥ucleus parafornicus, Medial 
eminence, Nucleus posterior hypothalamus inferior 
にも 5HTが含まれていると云われる．
Hippocumpusへの分布はcingulumを通ってdorsal
hippocumpusへ， また fornixを通るものは hippo-
cumpus全体：こ分布しているとされている釦．
5TH含有神経は大脳皮質で抑制的l乙92',luteinizing 











、?? 括（][ ) 
I Irusの lndoleamine(IA〕含有細胞および軸
索走行を Falck-Hillarp法を用いて観察し， Shantha 
らの Atlas従って，その局在を定位脳図譜として表
わした．
U-a : lrusの IA（主として Serotonin）細胞は
Nucleus raphe obscurus, pallidus, magnus, (pontis), 
dorsalis, Nucleus centralis superior, Nucleus ann-
ularis, Nucleus linealisの中に主としてみられると




















nephrine CE）含有細胞群とほ Y一致 し， Squirrel
monkey (Squirrel〕， Maracaspeciosa (Speciosa), 
ヒト胎児の報告ともほ Y一致した．橋部でみられる他









Substantia nigra pars compacta, Nucleus para-
nigralis, Nucleus parabrachialis pigmentosus, Nu-












] 1 持誕J 八











Fig. 12-a. and b. Caudal to rostral sequence of diagrammatic frontal view of the medulla, pons, and 
tegmentum illustrating the position of CA containing cell bodies and fiber pathways (left 
side half, CA) and serotonin containing cells bodies (right side half, IA). 
九 monoaminecells ：；・ transverseaxons If longitudinal axons 
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I : Serotonin (5-HT, lndoleamine）含有細胞は，
ラット．サル，ヒト胎児の所見とほ Y一致して，
Nucleus raphe obscurus, pallidus, magnus, dorsalis 
などの主として Raphe核や， Nucleus centralis 
superior, Nucleus linealis Iζあって， reticularfor-
ma tionの Nucleusreticularis parvocellularis, mag-
nocellularis, paramedianus, pontis lとも散在してみ
られた.IrusのSHT細胞は Nucleusraphe dorsalis 
Index of abbreviations 
AB Nucleus ambiguus 
AN Nucleus annularis 
AS Aquaeductus Sylvii 
AT Area tegmentalis 
BC Brachium conjunctivum 
BP Brachium pontis 
CRF Corpus restiforme 
DBC Decussatio brachii conjunctivi 
DDV Decussatio ventralis tegmenti 
DG Nucleus dorsalis tegmenti (Gudden) 
DR Nucleus dorsalis raphae 
DV Nucleus dorsalis n. vagi. 
FLM Fasciculus longitudinalis medialis 
FRG Nucleus reticularis magnocellularis 
FRM Nucleus reticularis myelencephali 
FRP Nucleus reticularis pontis 
FRS Nucules reticularis parvocellularis 
FRTM Formatio reticularis tegmenti mesence-
phali 
FTP Fibrae pontis transversae 
GC Substantia grisea centralis 
IP Nucleus interpeduncularis 
IV fourth ventricle 
LL Lemniscus lateralis 
LM Lemniscus medialis 
MV Nucleus tractus mesencephali n. trigemini 
NBA Nucleus n. abducentis 
NF Nucleus n. facialis. 
NH Nucleus n. hypoglossi 
NMA Nucleus medialis anuli aquaeducti 
NOC Nucleus centralis n. oculomotorii 
NOD Nucleus n. oculomotorii, pars dorsalis 












NOW Nucleus rostralis n. oculomotorii 
(Westphal-Edinger) 
NR Nucleus ruber 
NSTH Nucleus subthalamicus 
NSV Nucleus tractus spinョ！isn. trigemini 
NTS Nucleus tractus solitarii 
NTV Nucleus tegmenti ventralis 
NIV Nerveus trochlearis 
NVII Nervus facialis 
NXII Nervus hypoglossus 
01 Nucleus olivaris inferior 
OID Nucleus olivaris inferior dorsalis 
OIM Nucleus olivaris inferior medialis 
OS Nucleus olivaris superior 
PCR Pedunculus cerebri 
PP Nucleus praepositus 
PY Tractus Pyramidalis 
RDV Radices descendentes n. vestibulari 
RL Nucleus reticularis lateralis 
RTP Nucleus reticularis tegmenti pontis 
SNC Substantia nigra, pars compacta 
SND Substantia nigra, pars diffusa 
TOT Tractus dentatothalamicus 
TMV Tractus mesencephalicus n. trigemini 
TRM Tractus retroflexus (Meynert〕
TSC Tractus spinocerebellaris 
TST Tractus spinothalamicus 
TSV Tractus spinalis n. trigemini 
TTC Tractus tegmentalis centralis 
TTP Tractus tectopontinus 
TTS Tractus tectospinalis 
TV Tractus vestibulospinahs 
VM Nucleus vestibularis medialis 
VR Nucleus ventralis raphae 
VS Nucleus vestibularis superior 
III Ventriculus tertius 
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